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  Of total 85 cases with testicular germ cell tumors， 13 with non－seminomas have been treated by
the combination chemotherapy at the Osaka University Hospital． ln this paper we report on 4 such
patients with stagell or III that consist mostly of embryonal cell carcinoma， with ciinical results as
follows： One with complete remission kept on maintenance chemotherapy， one still alive with tumor－
bearing， and two others dead owing亡。 advanced亡umor grow亡h and sevcre sidc effect， rcspcc亡ively．



















Mooreの分類Dに従い， II型7例， III型1例， IV型
4例，V型1例，わよび細網肉腫2例の計15例であ
る．
 化学療法を行なった9erminal cell tumo「13例を，
Walter Reed Army Hospitalの方式2）に従い，初診時
のstage別に分類すれば， stage I－A 6例， stage I－B
Table 1．Number of Cases by Therapeutic
Procedure
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Total 16 75 59 1912 4 6 91’
O：Orchiectomy N：Lymphaaenectomy
Ri Radiation C： Chemot’herapy
1152 泌尿紀要 25巻 11号 1979年
2例，stage II 3例， stage IH 2例となる．
 stage 1－Aの6例には，手術後，予防的eC cycl。phos・







 今回，報告するのはstage IIおよびstage IIIの4
Table 2．．4例の概略．
  PrimaryAge   Side
Pathoiogical ．
diagnosjs
  a－Feto UrirtaryStage   ptotein HCGMetastases




  Embryonal ca．
           皿  （一） （十）Rt ’¥  Yolk sac tumor
     Embryopal ca．28・ Lt
      十 Seminoma
Paraaertic L．N，
Lung
         Paraaortlc L．N．
1 （一） （一） Lung
         Liver




E出bドyon31．ca．豆  （一）． （一）
      Chorio ca．
27 Lt 十Embryonal ca 1







   Case 1．（HT－76） 19y．o．
   轟   《
   vCR a a a a u ．O MTx go ma
   ACD aa a n
          V8し朋皿  O ll 10
Prednisolome o． a o o a n a







































 つぎに，bleomycin l 5 mg／dayの連続投与を行なっ
たところ，胸部レ線上，腫瘍陰影のわずかな縮小を認
めたため，bleomycin l 5 mg， vinblastine l O mg×2を
2週間で2クール，その後，cyclophosphamide 1000




 下熱後，methotrexatc 20 mg，5日間連続投与，















 cyclophosphamide 100 mg x 5， bleomycin 15mg，
actinomycin D 1 mg， methotrexate 20 mg， OK－432
1K．E．×5，を1クールとし，5クールまで毎週行なっ
たが，腫瘍の縮小がみられないため，actinomycin D











グ込   流
ACD oonoo
OK－432 ロaコロ［コ ロロ0011
    VCR  。 り．  0
    5－FU O ll口皿  皿
 MTX 圃000 ロロ糧口 D
BLM ODOO9 皿巳DOOfi
EX［mua□叩Ollll
   WBC
  ×1000／mm3
     8
     6
Lineac
















JulJ ’ Sep． Oct． Nov．7s
          Fig． 2．
Lobectorny（LL） i－ftFet）．’ Mar， Apr， May・症例2の臨床経過畢：後腹膜リンパ節廓清術 Aqg． Sep． Oct．


























D O O O
口n四B
a口oo
    Ex DODO
 LDH
糊し





1978 Fab， Mar， ’ Jul． Aug．
         Fig．3．症例3の臨床綴過
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Fig．4．症例3の胸：部正面像
    左：治療前  右1治療2ヵ月後
小角・ほか：聖丸腫瘍・化療










































 また，KlepP et al．6）は，43例にvinblastine，
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Fig・5・症例4の臨床経過    IVH：経中心静脈高カロリー輸液法
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